




Characteristics of Road Traffic Noise on Urban Living Environment 
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騒音レベルの測定は、原則としてJ1 S規格 (J1 S 
Z 8731-1966)に基づいて行ったが、各種分析の必要性








2.1 時間率騒音レベル (Lx) 










































































CORRELATIONS ~ L95 
Leq 1. 0000 
L95 0.9106 1.00∞ 
L50 0.9728 O. 9臼2
L05 O. 9770 0.8517 
TRAFFIC NO. 0.8797 O. 9582 
表-1-2 交通震と LeqおよびLxとの相関 (巽北)
CORRELATIONS ~ L95 
Leq 1. 0000 
L95 0.8766 1. 0000 
L50 0.9683 0.9075 
L05 0.9820 O. 8088 
TRAFFIC NO. 0.8981 0.8659 
表ー 1-3 交通量と LeqおよびLxとの相関(我孫子)
CORRELA TIONS ~ L95 
Leq 1. 00∞ 
L95 0.6399 L∞00 
L50 0.7194 0.9342 
L05 0.8823 0.8174 
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A，(t) =kt(b.t/G)'exp( -b.t/G)/nl なる。
+ k，(b.t!R)'exp( -b.t!R)/n! 

















これにより得られた複合ポアソ ン分布を用いて、確率 ル dB(A)をシミュレーションによって発生させた結
過程としての個々の騒音レベルdB(A)を時系列的にシ 呆と実測値とを比較したものを図-4に示す。















































図-2 -1 c 確率密度分布
巽北6時， 5 dB(A)間隔
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図-3 -1 a 累積度数分布
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図-3 -3 b 累積度数分布
我孫子22時. 5 dB(A)間隔
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函-4 -1 c 予測値と実測値の比較
巽北6時. 1 dB(A)間隔
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実視|陽所時間 実測値 理論値 絶対誤差 相対誤差
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 
中津 6時 前.8 66.9 0.1 0.1 
中津 141寺 74.2 73.6 0.6 0.8 
中津 22時 67.1 67.8 0.6 1.0 
巽~t 6時 70.0 69.6 0.3 0.5 
巽北 14時 74.1 73. 7 0.3 0.4 
北巽 22時 71. 4 71.0 0.3 0.5 
我孫子6時 58.2 56.2 2.0 3.4 
我孫子14時 63.0 62.4 0.6 0.9 




















































4) F.J.Langdon，"Noise nuisance caused by 
road traffic in residential areas:Part1， " J






The general aim of our previous reserch has been to examine the influences of road traffic noise 
against living environment. In this report， fJuctuation rang自 of24 hours road trafic noise was 
analyzed，and some evaluation indices were obtained according to the stochastic process of poisson 
distribution. These evaluation indices (such as LAeq) are the best available descriptors for the 
assessment of living environment. This paper describes the measures and procedures used to deve-
lop and obtain data in the vicinity of Nakatsu，Tatsumikita and Abiko. 
(9 ) 
